











the Rights of the Child （CRC））を批准していない世界中でただ 2つの国家であ
（ 1）　Corruption Perceptions Index 2010, TRANSPARENCY INTERNATIONAL, http://
archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 
（2011年 3月16日最終閲覧）。
（ 2）　児童の権利に関する条約，1989年11月20日，1557 U.N.T.S. 3 ; Convention 
on the Rights of the Child: Frequently Asked Questions, UNICEF, http://www.
unicef.org/crc/index_30229.html （2011年 3月16日最終閲覧）。全般的には，
SHARON DETRICK, A COMMENTARY ON THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE 
RIGHTS OF THE CHILD 1─4 （1999）; LAWRENCE J. LEBLANC, THE CONVENTION ON THE 
RIGHTS OF THE CHILD: UNITED NATIONS LAWMAKING ON HUMAN RIGHTS 45─62 
（1995）; Jonathan Todres, Mark E. Wojcik & Cris R. Revaz, Overview, in THE 
U.N. CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD: AN ANALYSIS OF TREATY PROVISIONS 
AND IMPLICATIONS OF U.S. RATIFICATION 3, 3 （Jonathan Todres, Mark E. Wojcik & 
Cris R. Revaz eds., 2006）; AMERICAN BAR ASSOCIATION, CHILDREN’S RIGHTS IN 
AMERICA: U.N. CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD COMPARED WITH UNITED 
STATES LAW iii─iv （Cynthia Price Cohen & Howard A. Davidson eds., 1990）; 
Russel Lawrence Barsh, The Convention on the Rights of the Child: A Re─
Assessment of the Final Text, 7 N.Y.L. SCH. J. HUM. RTS. 142, 156─60 （1989） 参照 ; 

















MOTIVATION, STRATEGIES, MAIN THEMES 83 （3d ed. 2000） も参照。
（ 3）　世界人権宣言，G.A. Res. 217 A （III） （1948年12月10日）; Convention on the 
Rights of the Child: Path to the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, 
http://www.unicef.org/crc/index_30197.html （2011年 3月16日最終閲覧）。
（ 4）　OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, THE 
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS TREATY SYSTEM: AN INTRODUCTION TO THE CORE 
HUMAN RIGHTS TREATIES AND THE TREATY BODIES 11─12 （2005）. 全般的には，1 
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS, LEGISLATIVE 
HISTORY OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, xxxvii─ xliii （2007） 参照。
（ 5）　Question 12 of 14, 2008 WALDEN UNIVERSITY PRESIDENTIAL YOUTH DEBATE, 
http://www.youthdebate2008.org/video/question─12/#content （2011年 3 月
16日最終閲覧）。
（ 6）　世界の22億人の子ども達のうち19億人が開発途上国に住んでいる。Lainie 
Rutkow & Joshua T. Lozman, Suffer the Children?: A Call for United States 
Ratification of the United Nations Convention on the Rights of the Child, 19 HARV. 
HUM. RTS. J. 161, 161 （2006）.
（ 7）　例えば，ANIKA RAHMAN & NAHID TOUBIA, FEMALE GENITAL MUTILATION: A 
GUIDE TO LAWS AND POLICIES WORLDWIDE 3─50 （2000） 参照。
（ 8）　Question 12 of 14, 2008 WALDEN UNIVERSITY PRESIDENTIAL YOUTH DEBATE, 



























（10）　UN News Centre, Somalia and US Should Ratify UN Child Rights Treaty, 
UNITED NATIONS, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID＝
36428&Cr＝children&Cr1 （2011年 3月16日最終閲覧）。
（11）　“Children’ s Rights : Convention on the Rights of the Child,” AMNESTY 

























（13）　Gary B. Melton, The Child’s Right to a Family Environment: Why Children’s 
Rights and Family Values are Compatible, 51 AM. PSYCHOL. 1234, 1235 （1996）.
（14）　教皇庁（バチカン市国）は，1990年 4月20日に児童の権利に関する条約を
批准した。U.N.T.C. Status of Treaties, ch. IV ¶11. 全般的には，1 STEPHEN M. 
KRASON, THE PUBLIC ORDER AND THE SACRED ORDER: CONTEMPORARY ISSUES, 
CATHOLIC SOCIAL THOUGHT, AND THE WESTERN AND AMERICAN TRADITION 298, 402 
（2009） 参照。
（15）　T. Jeremy Gunn, The Religious Right and the Opposition to U.S. Ratification of 
the Convention on the Rights of the Child, 20 EMORY INT’L L. REV. 111, 113 （2006）.
（16）　Id. at 127.
（17）　DETRICK, supra note 2, at 1.
（18）　Paula S. Fass, A Historical Context for the United Nations Convention on the 





















（21）　Convention on the Rights of the Child, UNICEF, http://www.unicef.org/crc/
index_30160.html （2011年 3月16日最終閲覧）。
（22）　Marcia H. Rioux & Paula C. Pinto, A Time for the Universal Right to Education: 
Back to Basics, 31 BRIT. J. SOC. EDUC. 621, 632 （2010）.
（23）　この「児童の最善の利益」という広範な概念は，各加盟国による解釈及び
実施の仕方に従って保障されている。UN Centre for Human Rights, 
Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, 1978─1989: Article 







Susan A. Wolfson, Children’s Rights: The Theoretical Underpinnings of the ‘Best 




















4 4 4 4
基準ではない（28）。
Freeman & Philip Veerman eds., 1992）.
（24）　Marie─Françoise Lücker─Babel, The Right of the Child to Express Views and to 
Be Heard: An Attempt to Interpret Article 12 of the UN Convention on the Rights of 
the Child, 3 INT’L. J. CHILD. RTS. 391, 397─98 （1995）.
（25）　Kristin Henning, Loyalty, Paternalism, and Rights: Client Counseling Theory 
and Role of the Child’s Counsel in Delinquency Cases, 81 NOTRE DAME L. REV. 245, 
254 （2005）; Susanne Bookser, Making Gault Meaningful: Access to Counsel and 
Quality of Representation in Delinquency Proceedings for Indigent Youth, 3 
WHITTIER J. CHILD & FAM. ADVOC. 300─03 （2004）; Jelani Jefferson & John W. 
Head, In Whose “Best Interests”?: An International and Comparative Assessment of 
US Rules on Sentencing of Juveniles, 1 HUM. RTS. & GLOBAL L. REV. 89, 144─45 （2008）.
（26）　Reno v. Flores, 507 U.S. 292 （1993）.
（27）　例えば，LAURENCE D. HOULGATE, CHILDREN’S RIGHTS, STATE INTERVENTION, 
CUSTODY AND DIVORCE: CONTRADICTIONS IN ETHICS AND FAMILY LAW 122─26 （2005） 
参照。

























（34）　Urban Jonsson, Nutrition and the Convention on the Rights of the Child, 21 





（39）　Marta Santos Pais & Susan Bissell, Overview and Implementation of the UN 
Convention on the Rights of the Child, 367 LANCET 689, 689 （2006）.
（40）　児童の権利に関する条約第37条（a）。参照すべきこととして，合衆国は，
























とによって，合衆国最高裁判所は本条に大筋同調した。Graham v. Florida, 
130 S. Ct. 2011, 2034 （2010）.
（42）　Philip E. Veerman, The Ageing of the UN Convention on the Rights of the Child, 
18 INT’L J. CHILD. RTS. 585, 600─613 （2010）.
（43）　児童の権利に関する条約第38条 2及び 3。
（44）　武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定
書第 1条， 2条，2000年 5月25日，2173 U.N.T.S. 222; Shara Abraham, Child 
Soldiers and the Capacity of the Optional Protocol to Protect Children in Conflict, 
in CREATING A WORLD FIT FOR CHILDREN: UNDERSTANDING THE UN CONVENTION ON 
THE RIGHTS OF THE CHILD 223, 226 （Catherine Rutgers ed., 2011）.
（45）　Abraham, supra note 44, at 228.
（46）　Cris R. Revaz, The Optional Protocol for the UN Convention on the Rights of the 
Child on Sex Trafficking and Child Soldiers, 9 HUM. RTS. BRIEF. 12, 15 （2001）; 
DAVID M. ROSEN, ARMIES OF THE YOUNG: CHILD SOLDIERS IN WAR AND TERRORISM 9─
18 （2005）.













ASSOCIATES, http://www.hrea.org/index.php?base_id＝128 （2011年 3月16日最
終閲覧）; Sandrine Valentine, Trafficking in Child Soldiers: Expanding the United 
Nations Convention on the Rights of the Child and Its Optional Protocol on the 
Involvement of Children in Armed Conflict, 9 NEW ENG. J. INT’L. & COMP. L. 109, 
121─126 （2003）. また，Robyn Dixon, Focus on Somalia Child Soldiers, L.A. 
TIMES, Feb. 24, 2012, at A4 も参照。
（48）　Daniel Helle, International Committee of the Red Cross: Optional Protocol on 
the involvement of children in armed conflict to the Convention on the Rights of the 
Child, INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, No. 839, n.10 （Sep. 30, 2000）, 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jqqe.htm. Herman 
von Hebel & Darryl Robinson, Crimes within the Jurisdiction of the Court, in THE 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: THE MAKING OF THE ROME STATUTE──ISSUES, 
NEGOTIATIONS, RESULTS 79, 117─18 （Roy S. Lee ed., 1999） 参照 ; 全般的には，
Pilar Villanueva Sainz─Pardo, Is Child Recruitment as a War Crime Part of 
Customary International Law?, 12 INT’L J. HUM. RTS. 555, （2008） 参照。
（49）　児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の
選択議定書，2000年 5月25日，2171 U.N.T.S. 227.
（50）　UNICEF, INNOCENTI RESEARCH CENTRE, HANDBOOK ON THE OPTIONAL PROTOCOL ON 
THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY 1─2 （2009）.
（51）　U.S. DEP’T OF STATE ARCHIVE, THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS 
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN 
ARMED CONFLICT, http://2001─2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/16213.htm に
て入手可能 ; U.S. DEP’T OF STATE ARCHIVE, THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED 
NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD 


























（52）　THE WHITE HOUSE OFFICE OF COMMUNICATIONS, Remarks by the President at UN 
on Protocols to be Signed, 2000 WL 890152, at ＊3 （July 5, 2000）.
（53）　148 CONG. REC. S5453─5454 （daily ed. June 12, 2002）.
（54）　Richard Horton, The Coming Decade for Global Action on Child Health, 367 
LANCET 3, 3 （2006）.








　　 2  ．締約国は，この権利の完全な実施を追求するものとし，また特に以下
のことのための適切な措置を取るものとする。
　　　（a）乳児及び児童の死亡率を低下させること。



















ているという13パーセントにまで下がる。U.S. DEP’T HEALTH & HUM. SERV., 






　　 3  ．締約国は，児童 の健康を害する伝統的慣行を廃止するために全ての効
果的かつ適切な措置を取るものとする。
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無効にすることができるようになるだろう。
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執筆された論文 “The Failure of the United States to Ratify the UN Convention on 
the Rights of the Child” の翻訳である。アメリカ合衆国は未だに国連児童の権
利に関する条約（子どもの権利条約）を批准していないが，本論考は，その根
本的な理由がどこにあるのかを探究し，また合衆国大統領・議会・最高裁判所
における本条約及び子どもの権利をめぐる現状を分析すると共に，批准の必要
性を説いたものである。本条約を取り巻く状況を理解する上で，非常に有益な
論考であるため，今回，全訳し資料として掲載した次第である。掲載するに当
たり著者達からも翻訳・掲載をご快諾いただいている］。
